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Abstract
This paper aims at the statistical survey on the instructors in the juvenile training schools.  Our group of
researchers conducted the research for the instructors and juveniles in 47 schools, under the cooperation of the
Correction Bureau in the Ministry of Justice.  In this paper, the analysis on 1408 instructors' awareness for the
duties and self-confidence on the instruction was conducted.  
Result of these survey, many instructors have an autonomy on their duties (74.5％), and the collegiality(81.5％)in
their working places.  Moreover they have desirable relationships with the juveniles(69.4％).  On the contrary,
many instructors feel that public consensus on the correctional education and their duties has not yet been estimat-
ed(62.9％). 
About the instruction for the young delinquents, 30.7% instructors have self confidence on the instruction. 
And some cross analysis by these variables already explained was implemented.  Results showed that the
aspects and meanings in the self confidence are different by the generations.  About 20s instructors, as they feel
the autonomy on duties, they may get the self confidence on the instruction.  But over 30s instructors, various fac-
tors operate to their acquirement and preservation of the self confidence.  The most relevant variable is the
preservation of desirable human relations with the young delinquents.  This suggestion shows many experienced
instructors have great tendency to conserve their self confidence directly from the relationship with the delinquent
than the young instructors.
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15.0 59.6 20.1 3.1 2.3 100.0 
5.2 60.6 27.6 4.0 2.6 100.0 
23.2 53.5 17.4 3.6 2.4 100.0 
29.0 52.4 12.9 3.4 2.3 100.0 
9.4 53.0 26.6 8.4 2.6 100.0 
2.4 31.7 51.3 11.5 3.0 100.0 






















































































































































































































































20 HL 2 7 =3.09  , p=0.88 30 HL 2 7 =12.35  , p=0.09 











































































































指導の関係 ― フィールド調査を通して ―」『教育学雑誌』
第44号、p.15。
２　宇治少年院については、品川裕香（2005）『心からのご
めんなさいへ―一人ひとりの個性に合わせた教育を導入し
た少年院の挑戦』中央法規など。青葉女子学園については、
中森孜郎、名執雅子（2008）『よみがえれ少年院の少女た
ち　青葉女子学園の表現教育24年』かもがわ出版など。
３　緑川によれば、矯正教育や矯正処遇は、「俗に言われる
『コツ・カン・センス』という職員の専門性の一側面であ
る職人性」を持つもので、「従来、先輩の指導を後輩が盗
み学んでいくという擬似徒弟制度の中で育まれてきた営
み」であるとされる。緑川徹（2005）「知恵は現場にあり
― 矯正エスノグラフィー ―」『刑政』第116巻第2号、p.92。
４　鴨下守孝ほか（2005）「矯正職員の職務意識及び心身の
健康管理に関する研究（その１）」『中央研究所紀要』第15
号、pp.1-68。鴨下守孝ほか（2006）「矯正職員の職務意識
及び心身の健康管理に関する研究（その２：少年施設職員
編）」『中央研究所紀要』第16号、pp.75-127。
５　立石浩司（2009）『法務教官の専門性に関する研究―専
門職論を手がかりに―』放送大学大学院修士論文。
６　例えば、田中智志によれば、「多くの矯正教育実践が物
語っているように、少年の自己否定という自己形象を解体
するものは、教官の少年に対する二四時間体制の「かかわ
り」（transaction）である。その弛まないかかわりが、少
年と教官との信頼関係をつくりだし、日常行為の一つひと
つを意味づけなおす」として、少年と教官とのあいだの関
係性（affectionated relationship）の形成の重要性を指摘し
ている。田中智志 （2008）「自律性と更生―何が自己肯定
を生みだすのか？―」『臨床教育人間学３　生きること』
東信堂、p.57。
７　そのような関係性の構築は、「『心の教育』といった種類
の言葉から想像されるような、ほのぼのとした『心のふれ
あい』にとどまるものではなく、（中略）出血や傷の痛み
をともなう『ぶつかりあい』」をはらむものでもある。法
務省矯正局編（1999）『現代の少年非行を考える』大蔵省
印刷局、p.69。
８　鴨下ほか（2006）前掲論文、pp.86-88。
